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SUMMARY
 
English vowels have constantly been developing since the twelfth century. When the number of contrast-
ing phonemes increases in the vowel system, auditory space available for each vowel is reduced, and the
 
crowded space disturbs the distinctiveness between contrasting phonemes. The crowded vowel system will
 
cause merger between two phonemes if the functional load of their contrast is light. On the other hand,it will
 
cause chain shift if the functional load of particular phonemic contrast is heavy. The aim of this paper is to
 
account for the ongoing merger of a back rounded vowel/ /with a low back unrounded vowel/ /in
 
















































































(4)a.Maximize the number of contrasts.




































/i/ 350  370  275  319
/?/ 460(1,800) 500(2,200) 382(1,958) 432(2,296)
/e/ 410  420  560  645
/æ/ 580  680  732  1,011
（括弧内は第 2フォルマント）
数値が高いほど開口度が広いことを示す。NZEの
/æ/の開口度（男性 580,女性 680）は RPの/ /の開
口度（男性 560,女性 645）に相当し、NZEの/ /の
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Shift:GVS）も、12世紀初頭に長母音/ /, / /が










代英語の二重母音/ /, / /は、GVS以前はそれ
ぞれ長母音の/ /, / /であった。

















しており、複母音の/ /と/ /をそれぞれ/ /,
/ /のように単母音として表記することが多い。??
これは、/ /と/ /が/ /, / /へ二重母音化し







































なくなった結果、/ /, / /, / /, / /という二
重母音が音素化し、新たな長母音体系が発生した。
ところがNZEでは、約 30年前から earの/ /と
airの/ /が併合して/ /という一つの音素になり
つつある。??他方、forceの/ /は早い段階で north
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